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Effects of transient exercise on serum 
enzyme activity during moderate exercise. 
※) 
Hironobu Kamimura， Kouji Taniguchi， Hidetoshi Konari， Hiroyuki Fujisawa 
※) Noboribetsu branch hospital Hokkaido Univ. sch. of Med 
Abstract 
The purpose of this study was to obtain transient exerc日 (the10km run) effects on the 
moderate exerc悶 (bicycleergometer exerc問).Five untrai町 dhealthy men， aged 18-21 
years， participated in this study. Serum enzyme activity levels were checked before and after 
悶 rcisefor seven days. Plasma creatine kin制 (CK) activity increased after running and 
reached a maximum on the next day (p > 0，01). CK incremental ratio at immediately after 
was increased during 3 days. H R was increased after running and reach'ed a maxImum on 
the 3 days during bicycle ergometer exercise 
L D H. H B D. G 0 T activity increased after running and reached a maximum level on 
the nextday and decreased slightly later. G P T was unchanged. these result suggested that 

























いては、 creati町 phosphokinase (C K)、lactatedehydrogenase (L D H)、
gulutamic oxaloacetic transaminase (G 0 T)、glutamicpyruvic transaminase (G 
P T)、a-hydro -oxybutyrate dehydrogenase (a -H B D) の酵素を自動分析








安静値の心拍数は、一過性の運動後の 1dayが高く (P >0.05)、以後、
過性の運動前 (con)の値にもどった(図 1)。中等度の運動時における心拍数
について、安静時と各負荷強度における心拍数において、低い運動負荷 (60w)
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DAYS AFTER EXERCISE 
一過性の運動前後における中等度運動直後のGPT変化率
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数から、 90. 120wattの運動負荷に対して、 conと比較して 1day， 3 dayに
































を及ぼしたと思われる O 中等度運動においては、 conにおいてl高くなるものが、







うな激しい運動においては、 1日目に高くなることが報告12)されている O 本
研究においても同様な結果がみられた。 GPTは、変動が少ないも GOTにつ
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A Trend of Constitutional Theories concerning 
Peace and ‘Security' after the Cold War 
and its Critical Study 
Toshikazu Tyou 
Abstract 
ln the post -cold war age， particularly after the Gulf War， many regional conflicts have 
occurred throughout the world. The threats different from those during the cold war are grow-
ing. Under these circumstances， the theory of 'international contribution' is dominant and it 
claims that .the maintenance and recovery of 'international peace and security' should be prior 
to domestic peace and security 
Concerning the amendment of the constitution of J apan， there has been a theory that claims 
the acknowledgment of the existence of the Self -Defense Forces and the Security Treaty be 
tween Japan and the U. S. inview of the national defense. But with the change of the historical 
framework in international politics， another trend begins to raise its head ; itaims at release 
from the ban against sending troops overseas by the Self -Defense Forces in view of白lllterna-
tional peace and security' and ‘international contribution¥ 
This paper takes up the two theories and examines them critically. Both theories， one by 
'Nationalists' and the other by ‘lnternationalists'， are based not on the ‘Pacifism' of the Con-
stitution but on the domestic and international‘Security'. They give the theoretical bases to 




























































































































































































































































































































































































































































































(the peace -loving peoples) J (憲法前文)にとりパイタルではあるまいか。
(脚註)








と集団安全保障 国際公共価値志向の憲法を目指してー(一) (二・完)J 国際法外交
雑誌第四巻 1号， 1頁以下， I司2号， 44頁以下 (1993年)。以下同論文からの引用箇所
の頁数は特記のない限りいちいち挙げないことを予め断っておく。なお、樋口陽_r ~改



















































































































うO なお、横田力「最近の改憲構想、と平和主義J : i去の科学22号.111頁以下 (1994年)
も参考になる O
























































Habitual aspect can be represented by using various tense or aspect forms in English， such 
as the present， the past， the progressive， the perfect， used to，山 Iand u σuld. Mongolian， unlike 
English， has fewer means to express 1前山ality.The most typical means is the suffix (-dag4) ， 
which is added to a verb stem 
Many works have presented the following meanings about the suffix: 1) hab削 alaction / 
event; 2) repetitive action / event; 3) durative action / event. However， the explanation can 
not help stoppi時 rightin front of two problems. The first is that not al (repetitive) nor 
(durative) meani時 sentail (habitual) . The second is that (-dag4) contains more meani時 SIn
it. We cannot approach the truth about the suffix unless the problems are solved 
The purpose of this paper is as follows 
1) To explicate multiple meani時 sof the suffix (-dal) exhaustively 
2) To find out what sema山 cfeatures function to relate the meani時 sto one another 
3) To construct a sema凶 cnetwork of the suffix taking into consideration the findi昭 sof 1) 
and 2) 
The whole study will lead us to the clarification of habituality 
1 .序 s6. 白岡
英語では、習慣相 (habitualaspect) は、色々なテンスやアスペクトで表す
ことカfできる。
( 1) a. Jim has to check the temperature every 12 hours. 
[Quirk et al. 1985 : 145J 




c. My son is always reading a book. 
d. Bill was always working on his dissertation when 1 visited him. 
[Declerck 1991 : 280] 
e. The journal has been published every month since 1850. 
[Quirk et al. 1985 : 192] 
f. Whenever l' ve visited him， John has been reading a book. 
g. Whenever 1 saw her， Mary had been knitting a sweater 
h. It will only rain here during the winter 
[Langacker 1991 : 280] 
i. Every morning he would go for a long walk 
[Quirk et al. 1985 : 228] 
j. There used to be a good restaurant in our village. 
(1 a)は現在時制形、 (1b)は過去時制形、 (1c)は現在進行形、(1e) 
は現在完了形、(1f)は現在完了進行形、 (1g) は過去完了進行形、(1h) 
は仰I、(1i)はwould、(1j )は used初が、各々、習慣の意味を標示して
いる。さらに、これらのテンスやアスペクト、及ぴ両者の組合せに加えて、








( 2 ) 
a. sar moon b. av “take" + -dag 
王 格 sar avdag 
属 キ各 sanyn avdgiyn 
与位格 sard avdagt 
立す 格 sanyg avdgiyg 
奪 格 saraas avdgaas 
具 格 saraar avdgaar 
共 同格 sartay avdagtay 
(2 a) は純粋な名調、 (2b) は動詞語幹に (-dag4>の付加した形であ
るが、同一のパターンで格接尾辞が接辞している。(2 )は (-dal>が名詞
的性質をもっていることを示唆する。
第 2は、限定的な形容調 (attributiveadjectives) と同様に、名詞句を修飾
することができる。
( 3) a. sayxan xu 
beautiful person 
“a beautiful person" 
b. xelniy zuyn aldaa ix xiydeg xun 
grammar -G mistake very do -HBT person 
“a person who often makes mistakes on grammar" 
( 3 )から、 (-dal>が形容詞的な性質をもっていることがわかる。
第 3は、動調として述語 (predicate) になる。
( 4) a. Mongold salxi golduu baruun xoynoos salxildag. 
Mongolia -D / L wind mainly west north -ABL blow -HBT 
“In Mongolia the wind mainly blows from the northwest." 
b.“Mal"ー iyg yaponoor yuu gej xeldeg v7 
cat1e -ACC Japanese -INS what QUT say -HTB Q 
“What is 'mal' called in Japanese?" 
-37 -
橋本邦彦
c. Dulrnaa ene duug gadaa gerguy duulj baydag 
this song -ACC outside house -not sing -CNC be -HBT 
yurn. 
ASSRT 
“Dulrnaa does sing this song not only outside but also in her house." 
d. Xund torson ex oron ni xarngiyn sayxan 
person -D / L beborn白 PFrnotherland 3 P only the rnost wonderful 
sanagddag bayx. 
consider -PSSV -HBT INFR 
"It seerns to a person that a rnotherland where (s) he was born 
is considered to be the rnost wonderful." 
(4 a) でく-dag4)は、単独で文を終止させている。 (4b) では疑問小
辞を従えている。疑問小辞は、必ず、述語の後、文末に現れる。 (4c)は断





とがわかる。そこで文法書は、 (-dag4)を「形動詞 (AdjectivalVerb) J とか「動
名調 (VerbalN oun) Jとか「時制名調 (tsagtner. Ternporal noun) Jなどと、様々
な呼称、を与えている。 3)












( 6) a. Tsas xavar xayldag. 
snow spring melt -HBT 
“Snow melts in spring." [Street 1962 : 207] 
b. Ter bol miniy yavdag surguuli mon. 
that TOP lsg. G go -HBT school ASSRT 
“That is the school where 1 go." [小沢 1986: 94] 
c. Miniy mongol nayz Ulaanbaatart suudag. 
lsg. G Mongolian friend Ulan Bator -D / L live -HBT 
“My Mongolian friend lives in Ulan Bator." [Vietze 1978 : 82] 
(6 a) は習慣的な事態、 (6b) は反復的な行為、 (6c)は継続的な事態
を示す。




(7) a目 Bi enx tayvniy toloo xodolgooniy tuxay udaa daraa xelsen. 
lsg. N peace -G for movement -G about many times speak -PF 
“1 talked about the movement for peace many times." 
b. Bid 6 -r sariyn negen boltol 
1pl. N -Ordinal No. Mark month -G one become -TML 
xicheelee xiyseer bayv 
lesson -RFL do -CNT be -PST 
“We continued to take our lessons til the first of June." 








あるということを教えてくれる o (6b， c)には(7a，b) と較べて、純
粋な「反復J r継続」から区別できるような特有の意味特性が存在していると




























( 8) a. Bid angyaa urgelj tseverledeg. 
1pl. N classroom -RFL always clean -HBT 
“We always clean our classroom." 
b. Bid dandaa suutey tsay uudag. 
1pl. N al the time milk -CMT tea drink -HBT 
“We always drink tea with milk." 
c. Xun Dorj bid xoyoriyg ix anduurdag yum. 
person 1pl. N two -ACC often make a mistake -HBT ASSRT 
“You know， everyone often mistakes me for Dorj." 




(9) a. Bi xaayaa Ulaanbaatar xotiyn nomiyn sand ochij nom 
lsg. N sometimes Ulan Bator city -G library -D / L go-CNC book 
unshdag. 
read -HBT 
“1 sometimes go to the Ulan Bator City Library and read a 
book (there) ." 
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b. Bi oοroo gants neg shuleg zoxyool bichdeg 
lsg. N self -RFL sometimes poem work write -HBT 
“1 myself sometimes write poems." 
c. Bid geriyn daalgavraa golduu gertee xiydeg. 
1pl. N homework -RFL mainly house -D / L do-HBT 
“明Te mainly do our homework at our house." 
d. Egch zarimdaa odriyn eeljind， zarimdaa shoniyn 
elder sister sometimes day -G shift -D / L sometimes night -G 
eeljind yavdag 
shift -D / L go-HBT 
“Sometimes my elder sister goes to work for a day shift and 
sometimes she goes to work for a night shift." 





(10) a. Bagshiyg irexed bid angidaa orood suusan 
teacher -ACC come -TM 1pl. N classroom -D / L -RFL enter -SPR sit -PF 
baydag. 
be -HBT 
“Whenever the teacher comes， we already enter the classroom 
and take seats." 
b. Bid ov凸 bolj xuytrexleer dulaan xuvtssaa 
1pl. N winter become -CNC get cold ← SML T warm clothes -RFL 
omsdog. 
wear -HBT 




c目 Tenger sayxan bol bi surguulid alxaad irdeg 
weather beautiful CND lsg. N school -D / L walk -SPR come -HBT 







(11) a. Bi odor bur zurag zurdag 
lsg. N every day picture draw -HBT 
“1 draw a picture every day." 
b. Bid negdex， xoyordaxi， guravdaxi， dorovdox， tavdaxi， xagas 
lpl. N Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
sayn odor ajilaj， b註tensayn odor amardag. 
Saturday work -CNC Sunday rest -HBT 
“We work on Monday， Tuesday， Wednesday， Thursday， Friday and 
Saturday， and have a day off on Sunday." 
c. Bid amraltiyn oroy kino， jujig， bujigt yavdag 
lsg. N holiday -G evening movie play ballet -D / L go-HBT 
"We go to see a movie， a play and a ballet every holiday's 
evenmg. 
d. Ix delguur ogloo 7 tsagt neegddeg 
department store morning time -D / L open -PSSV -HBT 
“The department store is opened at 7 a. m." 












(12) a. Ulaa出 aatarSaynshandiyn gart tereg odor bur oglooniy 11 
Ulan Bator Sainshand -G train every day morning 
tsagt Ulaanbaataraas garch oroyn 11 tsagt Sayn← 
time -D/L Ulan Bator -ABL leave -CNC evening time -D/L Sain 
shandad xurdeg. 
shand -D / L arrive HBT 
"The Ulan Bator -Sainshand train leaves Ulan Bator at 11 a. m 
and arrives at Sainshand at 11 p. m. every day." 
b. Shuudang aymgiyn tov， ter chi baytugay sumiyn 
mail -ACC province -G center not only but also district -G 
tovd ongotsoor xurgedeg. 
center -D / L airplane -INS send -HBT 
‘(They) send mail by plane not only to the center of a 
province but also to the center of a district." 
この種の丈にも、 (12) に見るように、 (-dag4) が使われている。
行為/事態の繰り返しの規則性並ぴに定期性が日常化すると、それが対象に
備わった性質や機能として解釈されるようになる O
(13) a. Xoniniy noosiyg uyldvert bolovsruuldag. 
wool -ACC factory -D / L manufacture-HBT 
“They manufacture wool at the factory." 
~ 44 ← 
習慣相
b. Tseverlesen noosoor nexmeliyn uyldvert yanz buriyn 
refine -PF wool -INS textile -G factory -D / L various -G 
daavuu nexdeg. 
cloth knit -HBT 
“They knit various kinds of cloth with refined wool at the 
textile factory." 
c. Xivsniy uyldveriyn buteegdxuuniyg gadaadad 
clothes -G factory -G product -ACC foreign country -D / L 
gargadag. 
export -HBT 







(14) a. Miniy duu Tsetserleg xot daxi bagshiyn surguu 
lsg. G younger brother 
lid surdag. 
D / L study -HBT 
city in teacher -G school -
“My younger brother studies at the teacher's college in 
Tsetserleg." 
b. Miniy egch xivsniy uyldvert ajilladag. 
lsg. G elder sister rug -G factory -D / L work -HBT 
"My elder sister works for the rug factory." 
c. Bid biye biyedee yamagt tusalj baydag. 
lpl. N each other always help -CNC be -HBT 
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“We're always helping each other." 
(14 a )の「師範学校で学ぶ」こと、 (14b )の「械強工場で働く」ことは、
過去のある時点から現在時を越えて一定の間隔をおきながら繰り返される行為
である。行為の個別性にではなく、間隔を含めた繰り返される行為全体に焦点
が当てられている O この行為の状態的把握は、 (14c )では文法形式として実
現している O モンゴル語では、接合副動調接尾辞〈一 j)と状態/存在の助動
詞 <bay-)の結合形は、行為/事態の状態を表す典型的な文法形式だからで
ある。
( 8 )から(14) の観察から、繰り返しの意味の様相を図示すると、次のよ
うになる。
(15) ← more dynamic more static→ 
頻度の繰り返し〉規則的/定期的繰り返し〉性質・機能/連続体
<-dag4) の意味が、継続を前提にした繰り返しであるとすると、 (5b) 





(16) a.' Bid a時 yaa 2 udaa tseverledeg. 
1pl. N classroom -RFL tim巴 clean-HBT 
“明Te clean our classroom twice." 
b. • Bid xeden udaa suutey tsay uudag 
1pl. N just a few time milk -CMT tea drink -HBT 







(17) a. Bat odoo radio sonsoj bayna. 
now listen -CNC be -PRS 
“Bat is listening to the radio now." 




性1のプロトタイプの発現形は、進行相ということになる。 Declerck (1991: 
121)は、進行相の意味は「話者が状況の真ん中を指示する (thespeaker re. 
fers to the middle of a situation) J ことであると説明している。したがって、
(17 a )に見るように、発話時指示の副詞 (odoo) と〈一j+ bay-)形は共起
可能なのである。




起する行為/事態全体を射程に入れるのである。この意味特性のゆえに、 (17b ) 













<l 住占 b 
2. 2.状態的
状態は、不特定の期間に渡って、行為/事態が変化を被らずに持続する様を
いう O 状態的な意味特性は、 2. 1節でも認められた O 本節では、それが典型
的な形で具現化された例を見ていくことにする。
(19) a. E町町ldvert 1500 orchim x加 ajilladag 
this factory -D / L about person work -HBT 
“There are about 1500 employees in this factory." 
b. Dulmaa ogloo chi nom unshij suudag， udesh chi 
morning also book read -CNC continue afternoon also 
nom unshij suudag. 
book read -CNC continue -HBT 
“Dulmaa always continues to read a book in the morning as 
well as in the afternoon." 
(19) は (14) で言及した一様な行為/事態の連続体と同じ路線上にあるも
のと判断することができる O 例えば、「働く」という行為が 1つの個体 (miniy











(20) a. Baraaniy delguurt belen xuvtsas， xunsiyn delguurt 
department store -D / L ready -mad巴clothes grocery store -D / L 
talx， max gardag. 
bread meat appear -HBT 
“They sel ready -made clothes at the department store， and 
they sell bread and meat at the groc巴rystore." 
b. Ulaanbaatar xotiyn urduur Tuul gol ursdag. 
Ulan Bator city -G on the south river flow -HBT 
“Tuul River flows through the south of Ulan Bator." 
c. Tov aymag xurex zam Bogd uuliyn baruugaar 
province get to -NPS road 
凸ngordog.
mountain -G west -INS 
pass -HBT 
“The road leading to Tov Province runs through the west of 
Mt. Bogd." 
d. Miniy baga xuu Tsetserleg xotod suudag. 
lsg. G the youngest son city -D / L live -HBT 
“My youngest son lives in Tsetserleg." 
e. Manay ex oron Mongol Uls bol Azi tiviyn barag 




center -D / L belocated -HBT 
“Our motherland Mongolia is located in the approximate 













(21) a. Nomiyn 1 -r delguur ix delguuriyn xajuud baydag. 
book -G first store department store -G near be -HBT 
“The first book store is near the department store." 
b. Avtobusniy buudal shuudand baydag. 
bus -G station post office -D / L be-HBT 
“The bus station is at the post office." 
c. Zasgiyn gazriyn ordon Suxbaatariyn talbayn xoyd tald 
government -G palace Sukhbator -G square -G north side -D / L 
baydag. 
be -HBT 






モンゴル語の存在丈は、 (biy、， are， existつでも表される。
(22) a. Ulaanbaatart olon nomiyn san biy. 
Ulan Bator -D / L many library exist 
“There are many libraries in Ulan Bator." 
b. Miniy suudag xotod olon sayxan tsetserleg biy. 
lsg. G live -HBT city -D / L many beautiful park exist 
“There are many beautiful parks in the town where 1 live." 




しかしながら、 (21) の各丈も、 (22) と同じく、「場所、地域、空間等」に
おける存在を表しているように思われる。 (-dag4)に存在の状態という意味




(23) a. Dorj bid xoyor ix sayn baydag yum. 
1pl. N two very well be -HBT ASSRT 
“Dorj and 1 are very good friends." 
b. Ene xotod urgelj dulaaxan baydag. 
this city -D / L always warm -very be -HBT 
“It's always very warm in this city." 
c. Gobi nutag usaar xovor baydag. 
region water -INS rare be -HBT 







(24) A: Manayd zochin irex yostoy. 
lpl. D / L guest come -NPS should 
“A guest should come to us." 
B : Yamar zochin? 
what guest 
“Who is heフ (lit.What guest is he?) " 
A : Miniy aavtay xamt bayldaj yavsan neg anchin 
lsg. G father -CMT together fight -CNC go -PF one hunter 
OvgOn baydag yum 
old man be -HBT ASSRT 
“He is an old man who went to fight (against the e配 my)







(25) a. Lenin zurag deeree xar 山 tey， tom biyetey， zaluuvtar 
picture on -RFL black hair 一CMTbig body一CMTyoung -DMN 
xun shig xaragddag 
person like see -PSSV -HBT 
“Lenin， generally， looks like a dark -haired， big and younger 
man on his pictures." 
b. Etseg exiy ni chi sayn tanidag. 
father mother -ACC 3 P even well be familiar with 
? ???
習慣相
‘(I'm) very familiar with even his / her parents." 
c. Bat injener bolyoo gej boddog. 
engineer become -OPT QUT think -HBT 
“Bat thinks to become an engineer." 
(25 a )では、知覚動詞 (xar->の受け身形に (-dag4>が接辞している O




あることがわかる O 図示すると、次のようになる O







(27) a. Ene uyldveriynxen ix sayn ajilladag 
this factory -G -POSS very well work -HBT 
“The employees of this factory work very well." 
b. Miniy nayz tsanaar nadaas sayn gulgadag 
lsg. G friend ski -INS lsg. ABL well slide -HBT 
“My friend skies beUer than 1." 
c. Ene xun zurag sayxan zurdag. 
this person picture beautifully draw -HBT 
? ? ??
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“This person draws a picture beautifully." 
(27 a )は「よく働く」ことが工場の従業員の特質になっていることを記述
する。 (27b )は友人と私とのスキーの能力を比較し、スキーを滑る時はいつ




(28) a. Bi frantsaar yaridag 
lsg. N French -INS only speak -HTB 
“1 speak only French." 
b. Bi ogt uudagguy shuu. 
lsg. N at al drink -HBT -not CNFM 
“1 don't drink at al. you know." 
c. Bi box uzex durtay bolovch ooroo bol 
lsg. N wrestling see -NPS be fond of although self -RFL TOP 
barildaj chaddagguy 
wrestle -CNC can -HBT -not 
“Although 1 like watching wrestling， 1 myself can't wrestle." 
(28 a )は「フランス語を話す」能力があることを述べている O 状況さえ整





(29) a. Mon yumiyg xaritsu ulaxad， garaxiyn tiyn yalgal 







“When comparing given things with each other. they use 
ablative." 
b. Uyldexiyn tiyn yalgald baygaa zarim ug uyliyn orshix 
instrumental -0/ L be -1MPF a few word action -Gεxist -NPS 
ormyg zaaxaas gadna bolox ormyg 
place -ACC indicate -ABL besides occur -NPS place -ACC 
zaadgiyg bid uzsen 
indicate -HBT -ACC lpl. N see -PF 
“1n addition to the fact that a few words taking an instruヤ
mental case indicate a place where an action exists. we 
know that they indicate a place where it occurs." 
c. Bolzox xelbert og白ulber“xerev"gedeg bolozox ugeer 
conditional form sentence if called conditional word -1NS 
exlex ni xaayaa baydag 
begin -NPS 3 P sometimes be -HBT 
“There is sometimes a case in which a conditional sentence 
begins with the conditional word ‘xerev¥" 




(30) Ter amitan. xunees aydag. 
that animal person -ABL be afraid -HBT 








(31) a. Ene uuland golduu navchit mod urgadag. 
this mountain -D / L mainly deciduous tree grow -HBT 
“In this mountain deciduous trees mainly grow." 
b. Ene nutagt ov凸 ix xuyten， zun ix xaluun boldog 
this area -D / Lwinter very cold summer very hot become -
HBT 
“In this area it gets very cold in winter and it gets very 
hot in summer." 
木の成長は、おそらく、年間を通して観察される事態であろう O 寒さや暑さ
は、冬期と夏期という一定の期間に継続する状態と見なすことができる O
(27) - (31) の文から、特性/習性の(-daピ)にも、より動的なものか
らより静的なものへと段階性のあることがわかる O 図示すると、次のようにな
るO
(32) more dynamic more statJc 
対象の能力/性質>固有の特性>心的状態>一定期間継続する事態
2. 4.名付け
言述の動詞 (ge-)“say，speak， call， name"に (-dal)が付くと、「名付け」
と呼んでよいような機能を発揮する O
(33) a. Ene xuniyg Dorj gedeg. 
this person -ACC call -HBT 
“This man is called Dorj." 
b. Ulaanbaatariyn xoyd taliyn uuliyg Chingeltεy baruun 
Ulan Bator -G north side -G mountain品 ACC west 
? ? ?「 、
?
習慣相
taliyn uuliyg Songino xayrxan gedeg 
side -G mountain -ACC sacred mountain call-HBT 
“The mountain on the north side of Ulan Bator is called 
Chinge1tey， and the mountain on its west side is called 
Sacred Mt. Songino." 
c. Bi Uemtsel) gedeg duuryaas oor JUJlg uzeeguy. 
lsg. N struggle call -HBT ballet -ABL other play see -1MPF -not 
"1 haven't seen any plays except the ballet named Stnむggle."
d. Xenフyuu?ali? yamar? gedeg asuux ug orson 
who what which how call -HBT ask叩 NPSword enter -PF 
oguulber zoxyoo. 
sentence compose 
“Write sentences containing the question words such as who? 
what? which? h侃v?"
巴.Iym oroy bolson xoyno tuuntey uulzana gedeg sanash -
such late become -PF after 3sg. CMT meet -PRS call -HBT unthink 
guy xereg. 
able thing 
“It is unthinkable that (you) say that (you) meet him this 
late." 
(33 a， b) は、特定の指示対象に名前を付与する典型的な名付けの丈であ




(34) Maria Xaristos gej 配 rlegddeg Yesusiyg torjee. 
Mary Christ QUT name -PSSV -HBT Jusus -ACC give birth to -PST 





<gedeg) と <nerlegddeg) は、共に、先行する名詞を後続する名詞に等価
な形で指定する働きをしている O この指定は特定的な対象に対してなされてい
るO しかしながら、指定の対象は、非特定的な対象であってもよい。
(35) a. Xoni. yamaa. uxer. aduu. temeeg tavan xoshuu mal 
sheep goat cow horse camel -ACC five beak cattle 
gedeg. 
call -HTB 
"They call sheep. goats. cows. horses and camels five kinds 
of cattle." 
b. Ix. deed surguulid suraltsdag xumyg 
university & college ← D / L study -RCPL -HBT person -ACC 
oyuutan gedeg. 
student call -HBT 
“Those who study at college and university are called 
students." 
c. Iym uyl ugiyg es tusax uyl ug gej nerledeg. 
such verb -ACC NEG reflect -NPS verb QUT call by name -HBT 
“They call such a verb an intransitive verb." 











Declerck (1991: 281) は、総称丈を、entencesthat predicate some typical 
characteristic of either a kind or an individual" と定義し、〈繰り返し
(repetition) ) ， <状態 (state)>、〈無時間的 (omn山 mporal)>の 3つの意味特
性を用いて、 4つのタイプの丈を割り出している。
(37) a. The sun rises in the east 
t> [ + state. + repetition， + omnitemporal] 
b. My dog chases cars. 
t> [+ state， + repetition， -omnitemporal] 
c. Two and two is four 
t> [十 state，-repetition， + omnitemporal] 
d. J ohn can speak English 
t> [ + state， -repetition， -0町 litemporal]
けれども、 (37b )と (37d )は、総称的であるというよりは個別的であり、
第 2， 3節で展開されたく特性/習性〉に分類されるべきものである O 総称丈
においては、定義中の「個体 (anindividuaJ) J や意味特性の[-omnitemporal] 







< -dag4 >は行為動詞や過程動詞と結び付いて、 (37a )タイプの総称文を
作る O
(38) a. Olsson xun xool iddeg tsangasan xun tsay 





“Any hungry man eats a meal， and any thirsty man drinks some 
tea." 
b.“Noos bol alt" gej manayxan yaridag 
wool TOP gold QUT lpl. G -POSS talk -HBT 
“Our people say，‘れ1001is gold'" 
c. EIserxeg gazar nogoo muu urgadag. 
sandy place grass badly grow -HTB 
“Grass grows badly in a sandy place." 





為/事態の様態であるから、「分配的繰り返し (distributionalrepetition) J と
呼ぶのがよいように思われる O
< -dag4 >が認識動詞語幹に付いて、心的状態を表す場合がある。
(39) a. Ontschuud tsagaa zov ashiglax ni chuxal 
extraordinary -GRP time -RFL exactiy use -NPS 3 P important 
gej uzdeg 
QUT see -HBT 
“Excellent people consider that it is important to use their 
time appropriately." 
b.“Xuniy ami yamar chi xool， xuvtsasnaas chuxal" gej 
person -G life any (thing) food ciothes -ABL important QUT 
xumuus boddog yum 
people think -HBT ASSRT 
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習慣相
“People think that human life is more important than any 
food and clothes." 
< -dag4) は、さらに、一般的な状態を示す。
(40) a. Tom tsonxtoy tasag saruul baydag. 
big window -CMT room bright be -HBT 
“Any room with big windows is bright." 
b. Xun， mal ixtey gazar an amitnaar tso凸nbaydag. 
person cattle many -CMT place animal -INS few be -HBT 
“There are few animals in any places where a lot of people 
and cattle live." 
c. Zaluu xun xayrtay xuuxniyxee zurgiyg xadgaldag. 
young person loving girl -G -RFL picture -ACC keep -HBT 
“Any young man keeps a picture of his love." 
(39) と (40) は、動態的ではなく静態的である。いかなる繰り返しの含意
もなく、ある状態が変化を被らないまま継続し続けるのである。
Palmer (1974: 63， 64) は、“Thereis no very clear line between ‘time -
less' truths and statements of habitual activity"と述べ、無時間の真理から習慣
的な行為の陳述との間には段階性のあることを、次のリストをあげて証明して
いる。
(41) a. 1 always take sugar in tea. 
b. The milkman calls on Sunday. 
c. The Chinese grow a lot of rice. 
d. Cows eat grass. 
e. Birds fly. 
f. The Severn flows into the Atlantic. 
more habitual 
g. The sun rises in the east 
h. Oil floats on water. 
i. Water boils at 100.C . more timeless 
???
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私の判断では (41d) 当たりが習慣的と総称的 (Palmerの言う timeless)
の境目のように思われる O また、両者の橋渡しをするものとして、 (41f， g) 
を (41c )の次に配置するのが好ましいだろう。その他の丈、つまり、 (41d， 
e， h，については、本節の総称文の定義にすべて合致するから、順序づ
けはできない O
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ABL Ablative IMP Imperfective Q Question Particle 
ACC Accusative INF Inferential QUT Quotation Marker 
ASSRT Assertion Particle INS Instrumental RCPL Reciprocal 
CMT Comitative N Nominative RFL Reflexive -Possessive 
CNC Connective Converbal NPS Nonpast sg Singular 
CND Conditional Converbal OPT Optative SMLT Simultaneous Converbal 
CNFM Confirmative Particle PF Perfective SPR Separate Converbal 
CNT Continuative Converbal pl Plural 3P Third Person Possessive 
D / L Dative / Locative POSS Possessive Particle 
DMN Diminutive PRS Present TM Temporal Converbal 
G Genitive PSSV Passive TML Terminative Converbal 
GRP Group PST Past TOP Topic Particle 
HBT Habitual 
[注]




3) r形動詞」については、栗林 (1992)、小沢 (1986，1993)、フフパートル (1993)、萩原
(19幻75ω)、Kaおslya加I日le叩nk加〈ωo (ω1968紛)を参照のこと。「動名詞」については、 Popp戸e (仕1951υ)、
V 陀附tze (1978紛)、Bi山nn附1
を参照のこと時市Ij名詞」については、 Luvsanjavet al. (1976) を参照のこと O
4)注3) の文献の他に、 Poppe (1970)、Street (1962)、Hambis (1946) を参照のこと。
5 )第3の問題点として、現在形接尾辞<-na4 >にも<-dag4 >に対応する意味があるとい
う事実をあげることができる。
i. a. Xadalj avsan mosiyg tsoxivol butarna 
break -CNC take -PF ice -ACC smash -CND break into pieces -PRS 
“If you smash some ice broken up， itwill break into pieces." 
b. Malchid 凸vol，xavar， zun， namriyn ulirald maliynxaa 
shepherd -GRP winter spring summer autumn -G season -D / L cattle -G -RFL 
us belcheeriyg toxiruulan， xashaa xoroo barij， 
water pasture -ACC adjust -CNC pen enclosure for cattle capture -CNC 
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ovs tejeeliyg ni beltgene 
hay feed -ACC 3 P prepare -PRS 
“Shepherds， inthe four seasons of winter， spring， summer and autumn， 
adjust water and pasture to good condition， secure enclosures and 
prepare hay and feed for their cattle." 
1 aは氷の性質を述べた文である。 ibは1年をサイクルとした牧民たちの生活風景の描
写で、定期的に繰り返される行為を表す。
小沢 (1986: 43)、Kasiyanenko (1968: 22)、Sanzheyev (1973: 92)等で解説されてい
るように、 (-na4)は現在時の状態や現在時を基点として未来時に遂行される行為/事態を
標示する接尾辞である。けれども、それに加えて、 1で見たように、「習慣的」な意味をも
併せもっているのである。 Street (1962: 120) は、，(-na4は)実際には無時間的であって
もよい。陳述の一般的な妥当性を標示する。もっと言えば、一定の条件が満たされればいつ
でも生じるような行為、あるいは、発話時を含む不定の期間に渡って真であるような事態を





6)原文では、 (biy) と (bayna)はキリル文字で記されている。
7)なるほど (37a)の「太陽 (thesun) J は個体であるが、この文は個体の主語について
何かを述べているのではなく、文全体が総称的事実を言明しているのである O
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